









































































(6) a.水を染み込ませる。 [if宮J1 (1989[1991]:却5)]




















































(17) a ]c伽 rmrd凶 theprisoners en凶15刀1eprisoners did sor凶問.
‘ジョンが囚人たちを行進きせ7こということは囚人たちが何カをしたことを合意する'



























(21) a. Oswa1d assassina防dKennedy. b.*Kennedy assassinated. 
















alter， bake， bounce， blacken， break， bum， change， close， cook， crash， crack， crush， 
decrease， diminish，也1ft，drop，也γ，expand， explode， float， freeze， increase， inflateJなど
が挙げられる。
英語の使役構文としては次の例に見られるように四つのタイプがあげられる。 (24a)を rMAKE使役構
文」、 (24b)を rHAVE使役構文」、(24c)を rLET使役構文]、 (24d)を rCAUSE使役構文」と呼
ぼう。
(24) a. The father made the child close the door. 
b. John had Mary write a leter. 
c. John let the kids sing a song. 
d. John caused Tom to fal down. 
例(24)にみるように、英語の使役構文では使役主と被使役主がすべて有生主語(人間)である。しかし、次
の能格自動詞使役構文では被使役主がすべて無生物である。
(25) a. Mary made血立carrun. 
b. John caused the vel1:etabl'e to rot. 
c. John let 12ril1:ht flower~ grow in an open space. 
ところが、次の例文に見られるように、常に能格自動詞使役構文が成立することはない。
(26) a.*Mary had the c訂 run.
b.*John made bright flowers grow in an open space. 
c.* John caused the apples to ripen in the sun. 













次の例は英語の典型的な能格自動調構文である。 6)Brightflowers grew in an open space. 
The apples ripened in出esun. The branch crashed down on my car. The plastic 
bottle crushed against the wall. Her influence slowly decreased. The boiler exploded 
with a loud noise. The water boiled. The door opened. The window broke. A 
pomegranate cracked. The box slid down the stairs. The wet clothes dried. My 
wound healed. The glass cracked. The plane crashed in the sea. Her mood changes in 
accordance with the weather. Her heart expanded in delight. The water droppedω 
the ground. A small boat floated on the river. Sugar melts in the hot coff，配. The 
ship sank. The paint peeled. The wood split. The engine started. The balloon 




(27) Bright flowers grew in an open spac泡.
→a.*John madほbrightflowers grow in an open space. [0/9/3]8) 
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→c. John let bright flowers grow in an open space. [6/2/3] 





主語/IJ的語J遁語 MAKE使役文r HAVE使役文 LET使役文，CAUSE使役文
10hn， brI-iJht flTwers; grow x[0/9/3] x[4/6/2] 0[7/2/3] 0[8/1/3] 
J ohn， the' apTles， ' ripen ル x[1/9/2] x[5/5/2] 0[8/2/2] x[1/9/2] 
Joh!1出.ebr，釦ch.'crash down 0[9/1/2] x[1/11/0] 0[8/2/2] x[5/4/3] 
John， the"pla&tic:h:>ttle; crush x[4/6/2] x[O/l/l] x[3/8/1] 0[8/2/2] 
John， her inJluence， decrease x[5/6/1] x[2/7/3] 0[7/3/2] 0[9/2/1] 
John. .the :boilet;，.explode 0[7/4/1] x[0/1O/2] x[4/7/1] x[5/6/1] 
John， the water， boilト 0[8/4/0] x[O/l/l] 0[9/3/0] x[3/7/2] 
John; the. door， open x[5/6/1] x[3/8/1] 0[7/4/1] x[5/6/1] 
John， the wiridow; bre~ 、 x[4/7/l] x[u/l/l] x[4/7/1] 0[9/2/1] 
FalI，' a pomeuanafe， craek x[2/9/1] x[O/ll/I] x [0/1 111] x[4/7/1] 
John， the tox，'slide down 0[7/4/日 x[4/8/0] 0[8/3/1] 0[9/2/1] 
Jol:1';一世lewet 'cl(Jthes， dry x[4/7/1] x[4/8/0] 0[9/3/0] x[4/7/1J 
The • doetOf，' inY' wQundi五eal.: x[6/5/1] x[0/12/0] x[4/8/0J 0[7/4/1] 
]_oJ:in， i glas~ "，qack~花 ν 0[8/3/1] x[u/12/0] x[5/5/2] 0[10/2/0] 
The .army，ahe. plane， crasb x[5/5/2] x[2/8/2] 0[6/4/2] 0[9/2/1] 
weather， her ，mooo; change 0[9/2/1] x[0/12/0] x[0/12/0] 0[12/0/0J 
John， her heart， exp釘討 x[4/7/1] x[0/12/0] x[O/l/l] 0[8/2/2] 
JObn， :the water， dfop、 x[3/7/2] x[2/10/0] 0[7/4/1] 0[7/3/2] 
John， a理inalboat. float 0[7/5/0] x[3/9/0J 0[7/5/0] x[5/6/1] 
10hn."社lesugar， melt、ラ x[3/9/0] x[2/10/0J 0[7/5/0] x[3/8/1J 
John; . the'， .smp， ' .si出 0[9/3/0J x[2/10/0] o [9/3/0J 0[10/2/0] 
John白 e，;凶 JIt，p偲] 0[7/3/2] x[O/l/l] 0[7/2/3] 0[10/0/2] 
JOM， ，the '.wood， 'split x[2/8/2] x[3/9/0J x[4/7/1] 0[6/4/2] 
JohIl.せleengine; s阿武 0[9/3/0] x[2/10/0J x[5/5/2] 0[7/3/2] 
John， the ， b~oon! explo:<ie 0[9/3/0J x[2/10/0J 0[9/3/0] 0[10/2/0] 
John， the ，ballωn， shrink" 0[9/3/0] x[0/12/0] 0[8/4/0] 0[10/2/0J 
John 出ecar; .runい 芝 r 0[6/6/0] x[2/10/0] 0[9/3/0] 0[7/5/0] 
John， the ←むhaif，fi1Il down 0[10/2/0] x[2/1O/0] 0[9/3/0J 0[10/2/0] 
lohr!j 出e，-flowet.<bloori¥ x[5/5/2J x[0/1O/2J 0[9/2/1] o [6/3/3J 
Jòhn，ぜi~y~g-e匂l?le;ャ I:<it . " x[4ノ8/0] x[2/1O/0] 0[7/5/0] 0[6/5/1] 
【表1)をみると、例えば、 主語が r]ohnj、目的語が rbranchj、 「加盟erj、 「加'Xj、 r glassj 
などで、述語が rcrashj、 rexpl吋ej、 rslidej、 rcrackjなどの場合は rMA}包使役構文」
nu 
ηο 
が成立するが、 目的語が「符>plesJ、 'bottleJ、 「加盟uen白」、 'd∞'rJ、 ， woundJなどで、述
語が 'ripenJ、 「αushJ、 'd配 r回 seJ、 ， openJ、 'br，回kJなどの場合は、 'MAKE使役構
文」が成立しないことがわかる。興味深いのは、例えば、 'crackJは目的語が，glassJである場合は









(28) a. John had国亘立 writea leter. 
b. John had a ch出堕旦 run.
c. John had盟主立 enterthe room. 
Keyser and Roeper(1984、以下K&Rに略称する)と影山(1996)によると、英語の能格自動詞は、以
下の例文(29)に見るように、再帰目的語をもち、難易副詞 'withoutany effortJや自発副詞句 'by
itselfJなどとの共起を許容し、 'self-J複合語になり、命令形に生じ、能格自動詞に生起する 'wo叫d
n'tJは主語の「意志」の意味を含み、 ， -ableJ派生語になりうるという。
(29) a. The fire rapidly spread itself through the building. 
b. The glass broke without any efort. 
c. The door opened app訂 entlyby it self. 
d. a self-opening gate， a self-starting engine， self-cleaning， self demagnetizing、
self-healing， self-expanding… 
e. Sink， boat! 
f. The mud on my boots wouldn't scrape of. 
g. breakable， burnable， sinkable， openable， movable... 
(29)は能格自動詞使役構文の目的語の意味特徴を検証するテストの機能を果たしうる。というのは(29)
は能格自動詞使役構文に組み込まれている能格自動詞構文の主語の自発的状態変化を指示するか








(30) a. The branch crashed down on my car. 
→*The branch crashed down itself on my car. [0/6/2] 
b. The plastic bottle crushed against the wall. 
→*The plastic bottle crushed itself against the wall. [0/8/0] 




(31) a. John made the branch crash down on my car. [9/1/2] 
b. John caused the plastic bottle to crush against the waJl. [8/2/2] 
c. John let the door open. [7/4/1] 
第二に、能格自動詞使役構文に組み込まれている能格自動詞構文は難易副詞との共起を許容しな
ければならないが、しかし、次の例文に見るようにその副詞との共起を許容しないものもある。
(32) a. The apples ripened in the sun. 
→ホTheapples ripened without any effort in the sun. [0/5/3] 
b. The window broke. 
→*The window broke without any efort. [3/5/0] 
c. The box slid down the stairs. 
→ The box slid down effortlessly. [5/2/1] 
難易副詞と共起しない能格自動詞構文は告然能格自動詞使役構文にならないと予測されるが、しか
し、難易副詞との共起を許容する能格自動詞構文とともに能格自動詞使役構文になりうる。
(33) a. ]ohn let the apples ripen in the sun. [8/2/2] 
b. John caused the window to breal:ι[9/2/1] 
c. ]ohn made the box slide down the stairs. [7/4/1] 
第三に、能格自動詞構文は必ず自発副詞(句)と共起しなければならないが、次の例文(34c)に見るよ
うに自発副詞が必ずしも能格自動詞構文に現われるとは限らない場合がある。
(34) a. The plane crashed in the sea. 
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→ The plane crashed of its own accord in the sea. [5/1/2] 
b. My wound healed.→ My wound healed al by itself. [8/0/0] 
c. Her mood changes in accord回目 withthe weather. 
→*  Her mood changes al by itself in accordan白 withthe weather. [1/5/2] 
にもかかわらず、 (34a、b)とともに(34c)は次の例に見るように、能格自動詞使役構文になりうる。
(35) a. The紅 mylet the plane crash in出esea. [6/4/2] 
b. The doc加Ircaused my wound to heal. [7/4/1] 




(36) a. The water dropped to the ground.→*A self-dropping water. [0/8/0] 
b. The branch crashed down on my car.→*A self-crashing branch. [0/8/0] 
c. The door 0開 ned.→ Aself-opening door. [8/0/0] 
(37) a. John caused the water to drop to the ground. [7/3/2] 
b. John let the branch crash down on my car. [8/2/2] 
c. John let the door open. [=(31c)] [7/4/1] 
第五に、英語の能格自動調構文の述語は命令形に生じなければならないが、 (38)にみるように生じうる
ものも生じ得ないものもある。にもかかわらず、例(39)にみるように、すべて能格自動調使役構文になり得る。
(38) a. The wood split.→ Split， wood! [5/2/1] 
b. The engine started.→事Start，engine. [0/8/0] 
c. The ballon exploded.→ Explode， balloon. [5/3/0] 
(39) a. John caused the wood to split. [6/4/2] 
b. John made the engine s阻rt. [9/3/0] 
c. John let the balloon explode. [10/2/0] 
第六に、英語の能格自動調構文には主語の「意志」の意味を含む rwon'tJがあらわなければな
らないが、 (40)にみるように、必ずしも rwon'tJが現われるとは限らない。にもかかわらず、 (41)にみられるよ
うに、すべて能格自動詞使役構文になりうる。
(40) a. The balloon shra出.→ホ/??Theballoon won't shrink. [4/3/1] 
b. The c訂 ran.→ Thecar won't run. [8/0/0] 
c. The engine started→ The engine won't start. [8/0/0] 
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(41) a. John made the balloon shrink. [9/3/0] 
b. John caused出ec訂 torun. [7/5/0] 
c. John caused the engine to start. [7/3/2] 
最後に、英語の能格自動調は必ず r-ablejを受け付けなければならないが、次の例に見るように
r -ablejを受け付けるものも受け付けないものもある。 9)
(42) shrinkable [8/0/0] ，吋配reasable[1/7/0]，*rotable[3/4/1]， breakable[8/0/0]， 
*crashable[2/5/1]， crushable[8/0/0]， *bloomable[1/7/0]， openable[5/2/1]， 
*growable[2/ダ2]，吋riable[2/4/2]， sinkable[6/2/0]， ??explodable[ 4/4/0]， 
?boilable[ 4/3/1]， *ripenable[0/6/2] 
影山(1996:139-178)が指摘するように、もし、能格自動詞が「変化対象の自らの性質によって状態変
化を被ることを表す動詞」であるとすると、すべての能格自動詞は再帰目的語をもち、難易副調や自発




























(43) a. John let bright flowers grow in an open space entails bright flowers did some社説ng.
[6/0/2] 
b.*John made the branch crash down on my car entails出ebranch did something. [2/5/1] 
c.*John caused出ecar to run entails the car did something. [1n/o] 





















MAIfE使役文 LET使投文d り CAUSE使、設文守
勾fぎ葱:まえト~5是!t品占j
合意表ストを受けるか了1台ぐい駅いえj棋0ど/直7を/接罰I被規復かyプ
いし?む直接使役 ぷ は川 A 濁接使役
"3oJih" ]:l!ight è血w~rs， gr9w， 6/0/2 
Johnぷtlieai:pl出;.npeι 8/0/0 
]oh7也e'br血eh.crash'down 2/5/1 8/0/0 
30hn，ふJ;he'p1ast;ic;. crush 3/5/0 
I Joht her' infl1;1~Í1ce， qeerease 6/0/2 1/6/1 
]ohn，三自己 boiler，~xplöde 省 2/6/0 
30hn， .the water， boil 3/5/0 8/0/0 
30hn; the door， oten 7/1/0 
John， the winclow， break 2/5/1 
Fall， a pOlTIegranate， crack 
]qhn， the QOx， slide down 2/5/1 8/0/0 3/5/0 
3ohn， the wet' eloJhes，世y 8/0/0 
The doctor， my wound， heal 017/1 
]ohn， the glass， crack 1/5/2 3/5/0 
The anny， the plane， crash 4/0/4 1/6/1 
'Weather， her m∞d， change、〈 1/4/3 3/5/0 
30加， her h田rt，exparid 2/5/1 
]ohn; her water， drop 8/0/0 3/5/0 
]ohn， a small boat， float 0/6/2 7/0/1 
30hn， the sugW， melt 8/0/0 
30hn;廿leship， j sih1王 3/5/0 8/0/0 3/5/0 
JohnN the;paint院氾I 2/6/0 8/0/0 1/6/1 
30bn， th<:! yvod， splitム 1/6/1 
30hn， the engine， Start 2/4/2 1/6/1 
30hn， the balloon; explode 3/4/1 6/1/1 3/5/0 
]ohn;せiebal∞n， shri出 0/5/3 8/0/0 1/6/1 
]OM， thecar， run 1/6/1 8/0/0 117/0 
30hn， the chair， fal down 2/6/0 7/0/1 4/3/1 
]ohn， ，the flower， bl∞m 7/0/1 0/6/2 
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